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Fig．3　Working　Curves　for　Chloroacetic　acids
　a）Chloroacetic　acid，　b）Dichloroacetic　acid，
　c）TrichlorOacetic　acid
Table　1Correlation　Coefficient（R2）of　Working　Curve
for　Each　Halogenated　Acetic　Acid
Compound R2
Time／m血
甥
冒．
泪
1
1I
IIl
lV
V
VI
c）
VII
lX
Vll1
10 　　15
Time／min
．20 25
Chloroacetic　acid
Dichloroacetic　acid
Trichloroacetic　acid
Bromoacetic　acid
Dibromoacetic　acid
Tribrom［oacetic　acid
Bro血ochloroac．etic　acid
Bromodichloroacetic　acid
DibromQchloroaceti．c　acid
0．．996
0．993
0．998
0．．995
0．．988
0．950
0．992
0．980
0．965
Table　2　　Result　of　Recovery　Test
Sample
5
Number　of
extractlon
Recovery　ratio
　　　　／％
Fig．2　Total　lon　Chromatogram　of　Halogenated　Acetic
　　　　　　Acids
　a）SCAN　mode（method　I），　b）SIM　mode（method　I），　c）SIM
．mode（method　II）
　1：Ch工oroacetic　acid（77，108：），　II：Bro1τ10acetic　acid（工21，152），　III＝
Dichloroacetic　acid（83，85），　IV＝1，2β一Trichloropropane（internal
standard，75，110），　V：Trichloroacetic　acid（117，119），　VI：Bromo－
chloroacetic　acid（1．29，127），　VII：Dibromoacetic　acid（173，109），
VIII＝Bromodichloroacetic　acid（163，161），　IX：Dibromochloroacetic
acid（207，209），　X：Tribromoacetic　acid（251，253）．＊The　numbers　in
the　parentheses＄how　the　mass　number　fQr　measurernents　of
S工Mmode，（target　ion，　qualify　ion）
ChlorQacetic　acid1
2
3
42．0
65．0
83．4
Dichloroacetic　acid1
2
3
101．0
98．9
100．4
Trichloroacetic　acid1
2
3
109．1
104．6
102．9
それの回収率を示す．文献．9）で示されているよう．に，1回
の抽出ではクロロ酢酸の回収率が低いことがわかる．また．，
2回抽出でも十分目はなく，3回以上．の抽出操作．を行う必
要があることがわかった．ジ．クロロ酢酸及びトリクロロ酢
酸は1回の抽出においても良好な回収率を示した．
　　これらの結果から，ハロ酢酸類の測定条件をまとめ．ると
Fig．4のようになる．臭素を含むハロ酢酸類については今
後検討の余地があるものの，クロロ酢酸類については汎用
カラムでの分析・定量ができたと考えられる．
一4．5一
Se　arato　funne1
50mL　of　test　water
　　　　　　　　　3mL　of　sulfuric　acid（1＋1）
　　　　　　　　　20gof　sodium　chloride
　　　　　　　　　4mL　of　MTBE＜■■鴫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
Shake　for　about　2　min．　　　　　　　　　■
Aqueous　phase
Waste
Organic　phase
lR・圃3tim・・
3
　　　　　　　　　　　　　　1一一一l
Concentrate　to　4　mL　by　dry　nitrogen　g訊s
＜一@Dry　with　sodium　sulfate
　2mL　of　MTBE　is　fractionated
　　　　　　　　　卜一　　　　　　　　　　　〇．2mL　of　MTBE　solution　of
　　　　　　　　　　　diazomethane
Stand　for　30min．　at　R．T．　and　then
　heat　at　30～40。C　for　30　min．
ト 20ト馬Lof　1，2，3－trichloropropane
（internal　standard）
GCIMS　measurement
Fig　4　Revised　Flow　Diagram（Method　ID　of　Ana「ytical　Procedure　for　Halogenated　Acetic
　　　　Acids　from　Experimental　Results
　＊The　bold“times”font　shows　improvement　in　this　report．
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